






one Almighty is, from whom
All things proceed, and up to him return, . . .
V.　469─470.
　　Both in the beginning and in the end, God is present, because He is 
“Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last”
（Rev.22.13）. Therefore, He created the heaven and the earth, not “ex nihilo,” 
but “ex Deo.”
　　The process of the creation is vividly described by Raphael to Adam in 
Book VII of Paradise Lost. The heavenly muse Urania, the spirit of 
knowledge, that is, scientia, is first mentioned here. The scientific information 
in Book VII marks the beginning of the poem’s treatment, in its latter half, of 
all things knowable on earth, and has associations with the evolution theory 
of Charles Darwin. In fact, Paradise Lost was Darwin’s favorite poem: he 
carried it about and read it during his voyage on the Beagle.
　　Book VII contains many excellent descriptive lines, one of which is on the 
beautiful figure of a swan that makes readers feel as though they can see it 
and the image it symbolizes, that of the “Lady of Christ’s.” The final object of 
evolution is man, which reminds us of the last words of another evolutionist 
Teihard de Chardin.
　　According to the “ex Deo” theory, all things come not only from God but 
also out of God, and so nothing can be annihilated. But all things were 
deprived of good because of the original sin of man, and they must be saved 
from the resultant evils and deficiencies of the sin through the method of 
















thor of all being, III. 374 ）」と呼ばれる。御子すら「創造されし万物の最初の者
（






























































ade us, and for us this am
ple W
orld, IV
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Soft on the flow
ery herb I found m
















. . . raised
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that lived and m
oved, and w
alked or flew
, /. . . all things, V




yself I then perused, and lim
b by lim
b/
Surveyed, . . . ’V
































ye that live and m
ove, fair creatures, V
III. 276 ）」に呼
びかけて問う、 「どうか言っ くれ、見ていたのであれば、私がどんなふうにしてここへ来たのか、どうしてここにいるの 、を。 」　
T
ell, if ye saw
, how
 cam











































nd feel that I am



























































ove and live, V
III. 281 ’ と逆転することは極めて自然であり、人間の実感に即している。しかも「造った」 「造られ
た」の関係だけではない。使徒行伝では単に「存在する」とある箇所が、ここでは
‘A











ove and live, V
























Indicating a person as a m
ore or less distant source of action, esp. as a giver, or sender, or the like. In O
E
. 
also indicating the agent = by.
とある。それゆえ
281─
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きかえ、第八巻でアダムの見る夢は文字どおり「高い夢」である。夢の中で、神はアダムの手をとって引き起こし、足が地につかぬどころか、あたか 空中を滑るように野を越え、水の面を越えて 鬱蒼と樹木 茂った山の頂上へ連れて行く。そこは平坦で、広く、周囲はぐるっと美事な樹木が囲み 小道や四
あづまや
阿風な木蔭も多く、これまで目にして






III. 296 ）」 、
アダムのために神が備 た「祝福の園
（
the garden of bliss, V














n the cliff. . ./T
o the subjected plain, X

































o represent by a shadow
y or im
perfect im
age; to indicate obscurely or in slight 
outline; to sym

















































































































 thy sister, and w
ith her didst play
　









































So spake the A
lm































































































































































































, as one brought up w
ith him
: and I 
w














る者となって／絶えず主の御前で楽を奏し」とある。しかし聖書ではいずれも「わたし」は「知恵」のことである。だが、ミルトンでは「知識」 、というより「ウラニア」 ある。われわれ日本人 自然な連想とし は、それが天よりの使者の天女であれば、羽衣伝説のように「舞をまう」印象が強い
‘play
’ の原義に
‘to dance, leap for joy, re-










ithin the visible diurnal sphere, V
II. 21 ─




ystic dance, not w































て天来のものだ、保護を切願する者をどうか裏切らないでください、と祈る。こうして詩 ウラニアへのインヴォケイションは第一行に帰って終る。こ 間に特長的なことは、知識、学への楽しみを全開 いることである。匹夫もこれを奪うべからざるのみな ず 必ずや少数の理解者、
‘fit audience, V




















. 21. ’ と客観的な記述があるだけである。
　
こうして第七巻と第八巻、天使ラファエルを迎えて あたかも友人同志のように親しく田舎風の食事をしながら天
















itting of pardon, forgiveness, rem
ission; not grave or hei-




























































e are, ’ V


















o glorify the M
aker, and infer/T
hee also happier, ’ V


















































his universe, and all created things, V
II. 226 ─227 ）」 。一方の脚を中心におき、他方の脚を広漠とし
て暗澹たる深淵のなかぐるりと一回転させて、こう言った。 「ここまで拡がるがよい。ここまでを汝の境界とせよ。これが汝の定められた正しい周辺である。おお、世界よ！」　　　
T



















 a line around, encom
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od the heaven created, thus the earth, V
II. 
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 heaven gate not far, V







































‘the heaven of heavens （
V
II. 13 &










ell on the earth? behold, the heaven and heaven of heavens cannot contain 



















































































































eed, their pasture, and through groves
　
O
f coral stray, or, sporting w
ith quick glance, 
　
Show
 to the sun their w
















































attle, and creeping 
things, and beast of the E
arth, V













he grassy clods now
 calved; now







ing to get free 
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pant shakes his brinded m




































人間の創造である。次に展開される詩行は、けだし人間に対する定義の最も完璧なものであろう、 「他の生きもののように常に下を見、道理を弁えないのと違い、聖なる理性を与えられ、背をのばして直立し、穏やかな顔を真っ直ぐに起こして他 ものを支配し、自らを知り、そして自らを知るがゆ に神と交わるにふさわしい高邁な心をもち、しかも同時に自分のもつ一切の善きものがどこから下賜されているか 知り、感謝し、虔んでその心と声と眼を天に向けてそそぎ、自分を万物の霊長として造り給うた、いと高き神を崇め拝むところの者」 。　　　　　　　
a creature w
ho, not prone 
　
A
nd brute as other creatures, but endued 
　
W




is stature, and upright w
ith front serene 
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ut grateful to acknow
ledge w




ith heart, and voice, and eyes,
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   汝の御力は無限
なる な！…かの巨人然たる悪天使たちを追放し給いし時よりも、さらに大いなる栄光のうちに今こそ汝凱旋し給う（G
reat are thy w
orks, Jehovah! infinite/ T
hy pow
er! . . . greater now
 in thy return/ T
han from
 the G























   あなたはもともと御自分だけで完全な方であり、なんら欠けるところのない方です…






hou in thyself art perfect, and in thee 
　
Is no deficience found; . . . N
o need that thou 
　
Should ’st propagate, already infinite, 
　
A
nd through all num
bers absolute, though O








































人々を求める。…またわれわれに良くしてくれるだろう人々よりも、むしろわれわれに良くされるだろう人々を求める。そして、われわれが彼らをよりよく判別するのは、われわれが彼らを必要とするときよりも、われわれが自足してい ときである。このときこそ、 われは共に生活するに値する友を最も多く必要とするのである」 。　
前半の要点は、自足せる人は友を要しないということにあり、後半では自足せ 人こそ友を必要とする、という正
反対の結論になる。　






















位でなくてはならない、なぜなら 完全なる者は独り彼自身にて完全でなくてはならない、つまり宇宙万物がいまだ造られざる以前から完全でなければならない、神は永遠より愛であるというけれど、愛すべき受造物がなかったときに、単独の神は何を愛したか、 「貴下は其時彼は彼自身を愛し給ふたと云はれませうが 然 自身を愛することは愛ではありません、少なくとも愛の最も劣等 る者であります、 は言 までもなく交換的であります、愛する者があり、愛せられる者があつて始めて なる愛があ 」と。　
では神は誰を友とし給うたかの問いに、 「彼の中に三位があつて、彼は彼自身の中に聖なる社会を備え給ふたと云
ふのであ ます、 「三位 社会」






















































It is interesting to contem
plate an entangled bank, clothed w
ith m
any plants of m
any kinds, w
ith birds 
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earth, and to reflect that these elaborately constructed form
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 of 
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ers, having been originally breathed by the C
reator into a few
 form
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and that, w
hilst this planet has gone cycling on according to the fixed law
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II. 589 ─590 ）」という。そして天使た
ちは天地創造と六日にわた 御業を称えて歌った、 「エホバよ、汝の御業は大いなるかな！




reat are thy w
orks, Jehovah, infinite/ T
hy pow
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‘I. . . m
y self retire,/ A
nd put not forth m
y goodness ’ というのである。今こそ御
子の出番である。
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er ’ （ 「力の御子」 ）
を主語とし、
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ここに引用した聖句はすべて、テイヤール・ド・シャルダン 絶筆 見 る信仰と同じ方向を指し、終末の光景
を連想させる。だが、 『失楽園』でこの箇所は、まだセイタンたちを一掃し、それを補うために天地万物と人間が創造されたばかり、人間もいまだ罪を犯す前 場面である。創造され 天地、とくに楽園のアダムとイーヴは、それを垣間見たセイタンの心に、嫉妬・羨望・後悔と、痛切な苦悩を感じ せるものであった。が、第七巻の描写に 夏目漱石も認める高揚感があった。地獄に墜ちたセイタンにとって、この新しきもの 創造は審判の一つのかたち あった。最後の審判の「予型」と見なすこ ができ
（未完）
